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An interactive data analysis system is developed using GTK+ (GIMP Tookit). GTK+ is a 
popular toolkit for development of a graphical user interface (GUI) used in Linux systems. The 
purpose of the system is to analyze radar observation data of precipitation effectively for many 
cases. The observation parameters are different case by case. The parameters are roughly 
known but they need to be more precisely determined. The results are subjectively checked by 
varing the parameters. The developed system works well and is very helpful for the data 
analysis. In developing the system, the program in the so-called event-driven type is found very 
different from that of the procedural type. Since many data analyses are with procedural 
programming and many data analysists are familiar with procedural programming, procedural 

































































































































































































GPL（GNU General Public License）あるいはそれに類
似の規約の下にありフリーでダウンロードして使用す
ることができる。GTK+の最新のversionは3.20である
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 図４ 制作開始時に想定したGUI の画面。パラメータの入力にはslide barを使う。観測の模式図を説明図として持つ。上部に
はファイル名とともに数値でパラメータを表示する。下側にはscroll bar付きで処理画像を表示する。 
 
 
 
 
図５ 2014年11月14日の観測についてのGUI画像の例。横軸は時間（0-24時）、縦軸は距離である。①：File openボタン、②：
一つ前の降雨日の図を出力するボタン、③：一つ後の降雨日の図を出力するボタン、④：降雨減衰係数の時間距離断面、パラメ
ータにより、パターンが変化する、⑤：等価レーダ反射因子の時間距離断面。⑥：画像のカラースケールの調節ボタン。上が降
雨減衰係数の図に対して、下は等価レーダ反射因子の図に対するもの。レインボーカラーの上限と下限、また表示する範囲の上
限、下限を示している。⑦：7個の調節パラメータ用のボタン。⑧：現在表示しているデータの調節パラメータの標準値。⑨：現
在表示しているデータのファイル名。⑩：終了ボタン。
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